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   A case of bladder cancer with bilateral ureteral carcinoma in situ (CIS) is presented. A  55-
year-old male had gross hematuria and urinary retention. Cystoscopy revealed diffuse broad-based 
papillary tumors, which proved to be transitional cell carcinoma (G2) with CIS and submucosal 
invasion microscopically. Excretory urography showed normal upper urinary tracts except stasis 
of bilateral lower ureters. Neither lymph node swelling nor distant metastasis was found by 
computed tomography. Therefore the patient underwent total cystourethrectomy, pelvic lymph-
adenectomy, and construction of an ileal conduit. Histological examination of the specimens dem-
onstiated CIS on bilateral ureteral stumps on the renal side, which, however, was not continuous 
to that of the bladder. Much attention should be paid to upper urinary tracts for ureteral lesions 
befote cystectomy in such bladder tumors and the proximal stump of the ureter should be examined 
using frozen section at the operation, but these were not sufficient in the present case in which 
skip lesions of the ureters were seen apart from the bladder.
(Acta Urol. Jpn.: 36 333-336, 1990)

















を 受診 した.尿 閉前 に,排 尿 痛,頻 尿 な どは 認 め なか
った.膀 胱 内 は凝 血塊 で満 た され,こ れ に よる 尿 閉 と
考 え られ た.内 部 の詳 細 な観察 は 困難 で あ った が,膀
胱 腫瘍 の 診 断 にて 同 日入 院 した.
入 院時 現 症=血 圧13492,脈拍84/min,整.眼 瞼
結 膜貧 血 な し,眼 球結 膜 黄 疸 な し,口 唇 チ ア ノーゼな
し,頸 部 リンパ節 触知 せ ず.胸 腹 部 は 腎 を触 知 せ ず,
手 術搬 痕 以外 特 別 な所 見 な し.鼠 径 リンパ 節 触 知 せ
ず.陰 茎,睾 丸,副 睾丸,前 立腺 に特 別 な所 見 な し.
入 院 時 検 査成 績=血 液 所 見;WBC13,400/mm3,
RBC395×104/mm3,Hgl2.99/dl,Hct38,1%,血




尿 所見;蛋 自(±),糖(一),ビ リル ビ ン(一),ウ










































































































































稿を終えるにあた駄 熱心 に鋤 賜力頂いた携理 検査箋の北
村創 博士をは じめ 仲村 武,今 井宏樹,渡 辺睦子の各氏 に
深謝致 します。本論 文の要vaig・第451縁B本謬羅器税学会
束京地方会 において発 表 した.
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